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Abstract 
The observation of the frosting process in an early stage of the deposition rev白aled
that， in the range of our巴xperiments，the proc巴ssbegins with the condensation of water 
vapor on the wall in the form of supercooled liquid water droplets. From these obser-
vations， itwas clarified that the frost density is affected by the number density of th白
frost nuclei and that the formation of frost nuclei is d巴pendingon the heat and mass 
transfer condtion. Consequently， the dimensional analysis was carried out to find the di-
mensionless parameters which correlate the thermal conductivity of a frost layer. The 
experimental results of the density and the thickness of the frost layer were correlated 
fairly well by the parameters introduced by the dimensional analysis for the case of frost 
formation on the vertical flat plate in free convection. It was also found that the frost 
formation process can be divided into two periods if the frost growth data are correlated 
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rh = hD(ρ1∞ ρ1/) (5) 
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ものと考えられる。それゆえ，AF(あるいは ρF)規定する諸量として (AFの他に)h， T∞-Tw， 
hD，ρp一ρlW，L， x， rおよびんを選び，次元解析を行うと，つぎの結果が得られる。
AF r (hD(ρ1回一 ρIW)L hDr hx¥ 一一… --_， 
Aa J<¥ h(T∞ Tw)' x' Aa/ 
(9) 
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低い値を示す傾向にある。したがって， ρFは，上記無次元量だけの関数ではなく ，Tw にも依
存しているものと考えられる。図8において，図1の直線 (b)で示される部分(三次元的な
成長を示す部分)に対応した実験値は，ほぼ次式によって表わされることがわかる。













∞ Eq. (10) 
L"'-6.50C ._. 






















































































































ぞF民 (1f1W)[(与)・(合)J'2 (13 ) 
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D:拡散係数 [m 2/h] T:温度 [K] 
Grr:グラスホフ数.gx3 (1一ρ∞/ρw)1ν2 [一] x:冷却板上端からの距離 [m] 
g:重力加速度 [m/h2] ん:空気の熱伝導率 [W/(mK)] 
HF:霜層の厚さ [m] ).F:霜層の熱伝導率 [W/(mK)] 
h:局所熱伝達率 [W/(m2K)] ν・空気の動粘度 [m 2/h] 
hD:局所物質伝達率 [m/h] ρ:湿り空気の密度 [kg/m3] 
L:相変化の潜熱 [J/kg] ρF:霜層の密度 [kg/m3] 
均:着霜速度 [kg/(m2h)] ρJCe:氷の密度 [kg/m3] 
NUr:局所ヌセルト数.hxl). a [一] 。:St巴fan-Boltzmann定数 [W/(m2K4)] 
qr:全伝熱量 [W/m2] τ:時間 [h] 
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